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Students in our JLA class spent one semester writing and revising essays with the help of their 
classmates. After analyzing the cognitive process of learners, we found two phases of cognition. 
The first phases is looking at and expressing one’s experiences objectively. The second phases is 
attaching meaning to those experiences. These phases are enabled when learners periodically 



































において，中上級レベルの留学生を対象に週 5 コマ(1 コマ 90 分)で実施された｢考えるた














3)評価準備期(11 週～13 週)：｢評価項目決め｣ 
最終レポートを評価する際の観点を学習者同士で話し合い，評価項目を設定する。｢評
価項目決め｣(7)の手順は，次のとおりである。 
ステップ 1)評価項目決め 1：mixi 上で｢動機文｣のいい点，足りない点をコメントし合う。 
ステップ 2)評価項目決め 2:コメントの観点を抽出する。 






































































































































































































































































































































































(7) ｢評価項目決め｣は，ステップ 1)～3)までの一連の活動を指す。 
(8) 学習者が互いのレポートを評点とコメントにより評価し合う活動。 
(9) 学習者が自分のレポートを評点とコメントにより評価する活動。 
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